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A 75-year-old man was admitted to our hospital with liver dysfunction and elevated C-reactive protein
level. He was diagnosed with renal tumor by ultrasonography. Computed tomography revealed a renal
cell carcinoma (cT3aN0M0) with Stauffer syndrome. Laparoscopic radical nephrectomy was performed.
Histological ﬁndings indicated clear cell carcinoma with a sarcomatoid component. After 1 month, lung
metastasis was detected on an X-ray ﬁlm. Interferon-α was administered, and complete response was
achieved 2 months later. He has shown no evidence of recurrence in 27 months.
(Hinyokika Kiyo 57 : 237-241, 2011)
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諸 言
Stauffer syndrome は腎細胞癌の 3 ∼10％に認めら
れ，肝転移など明らかな肝障害の原因を認めない肝機
能異常のうち黄疸を来たさないものと定義されるが，















現病歴 : 近医にて肝機能異常，CRP 高値を指摘さ
れ，当院消化器内科を紹介受診した．エコーにて右腎




ECOG PS ; 2度，NYHA ; 2度であった．
血液検査所見 : WBC 9,200/μl，Hb 11.6 g/dl，Plt
36. 3× 104 / μ l，CRP 12. 5 mg/dl，T-bil 1. 1 mg/dl，
AST 33 IU/l，ALT 32 IU/l，γGTP 104 IU/l，ALP 813
IU/l，LDH 210 IU/l，Glu 202 mg/dl，AMY 29 IU/l，
CPK 96 IU/l，TP 5.6 g/dl，BUN 8 mg/dl，Cr 0.7 mg/
dl，Na 136 mEq/l，K 3.3 mEq/l，Cl 99 mEq/l，Ca
8.7 mg/dl




は認めず，cT3aN0M0 stage III と診断した．
初期治療 : 2008年 2月腹腔鏡下右腎摘除術を施行し
た．術後 CRP の低下を認めた．術後経過は順調であ
り，術後10日目に退院となった．
病理組織所見 : Clear cell carcinoma with sarcomatoid
component，pT3a，sarcomatoid component 占拠率90％
以上 (Fig. 1）
治療経過 : 術後 1カ月目の胸部レントゲンで肺転移
を疑われ，CRP の上昇を認めた． 1カ月経過観察し







Fig. 1. Pathological examination revealed sarcomatoid component occupying more than 90％ of specimen. A :
sarcomatoid tumor cells invade into normal parenchyma. (H & E) Reduced from ×100. B : sarcomatoid





て IFN-α を比較的低用量である300万単位× 3回/週
で2008年 5月より開始した．IFN-α 投与開始 1カ月目
に PR， 2カ月目に CR となり (Fig. 2），CRP は陰性
化した．AST・ALT は術後 1 カ月目に正常化し，
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Fig. 2. Computed tomography before (A), six months (B) after IFN-α treatment.
泌57,05,02-3
Fig. 3. The Clinical Course.
(50 mg/m2)＋gemcitabine (1,500 あるいは 2,000 mg/
m2) 2∼ 3週ごとによる化学療法を中央値 5コース
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施行した報告によると CR 2例，PR 1例，SD 2例，
response rate 50％と良好な奏功率であり，2010年の


















































ら，村上らは 1例で CR 後の IFN-α 漸減中に再発を
認めており，減量または中止には慎重を要すると考え
られる．
伊藤ら15)の報告では STAT3 の上流の rs4796893 の
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